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Vi~nna

Vienna, 27. 8. 1984
Geraldine Ferraro,

Washington. D.C •

.,. .
Dear Mrs. Ferraro,
enclosed please find a letter by Robert F. Kennedy
about the
"MESSAGE OF PEACE CARVED OUT OF ARM STEEL"
(EVANGELIUM) by the steel-sculptor Michael Bltimelhuber.
This carving is in possession of the municipal
corporation of Steyr, Upper-Austria, and exposed there
im a local museum. ~
The mere ~eference to t his symbol could be advantageous in your election campai g_n. I therefore also
enclose a newspaper article and some photos.
On the occasion of the talks in Vienna, in
the course of which President John F. Kennedy met
Chruschtschow and President Nixon met Bruno Kreisky,
our Federal Chancellor Rudolf Kirchschlager pointed
out this Symbol to the heads of the delegations.
(USA and SOVIET).
For the further election campaign I wish you
the best result, with kind regards,

encls.,
1 Photo.

®ffirr of tl}r 1\ttornry ®rnrrul
lnugqingtnn. D. 0:.
May 20, 1964

Dear Mr. Wiesner:
Thank you very much for your recent letter telling
me of the steel sculpture by an Austrian artist as a
memorial to President Kennedy.

My family and I are very grateful for this splendid
tribute to my brother•s memory and I wanted you to know
of our appreciation. It was thoughtful of you to write
and I hope you will express our gratitude to the World
Association of Austrians Abroad.
As you may realize I have no connection with the
New York World's Fair and it would be necessary for you
to contact the Fair with regard to any exhibition there.
Beyond that, I am reluctant to put you to any trouble or
expense in connection with your very thoughtful offer.
It might be possible for you to consult the American
Embassy regarding it.
Again thank you for writing to me.
Sincerely,

Mr. E. Wiesner
Wien 62
Zieglergasse 33
Germany
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Den.3 .Dezember, ·1962

Man liberreichte uns Ihr Schreiben und ein Foto der Friedensplakette ".&vangelillill::. Es war uns eine Freude, dieses Kuns"twerk,
das die edle Idee des Kampfes fur die Wahrung des Friedens verkorpert, kennenzulernen.

Mit allen Menschen guten Willens. und Friedensfreunden vieler
Lander sind die sowjetischen Friedensanhti.nger bestrebt ihren Beitrag
zur Festigll!l8 des ltriedens, zur allgemeinen und totalen Abr,.i stung,
zur Entwicklung der freundschaftlichen Verbindungen zwischen den
Vdlkern zu leisten.
In diesem Sinne gri.i.Ben wir Ihr Bestreben, die Idee de:rJ_Wc;il;lrun.g
- ··· -·- -d-es .Friedens zu popularisieren und werden uns Mtthe geben, viele_ - 1<-f
~-~.:. ~.-..:--v:-.:~:..Y:?~-~~~J;~F~.e uns!_~-mit d~~ Pla~Jit~ be ~-@ll.i~.~-~.h~~~~:-~.:..;.;.·~ . . i~i_o,::"f!
·

-----···-\'fir wunschen Ihnen weiterhin viel
Wirken zu.r .tiicherung des Friedens.

~rfolg

:Ln Ihrem hochsinnigen

Hochachtungsvoll
Michail Kotow,
Verantwortlicher Sekretar
des Sowjetischen Komitees zum
Schut ze des Friedens
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(Bei IWckfrogen bitte ongeben I)

An
Herrn

~-

Horvath

A-1070 Wien
Museumstr. 5/8

Sehr geehrter Herr Horvath!

Der Herr

Bundespr~sictent

l~Bt

Ihnen fUr den Hinweis auf die

Friedensplakette "Evangelium" danken. Er hat mit Interesse
das Bild von der in Stahl gehauenen Friedensbotschaft
Michael BlUmelhubers ;)etrachtet. Das kunstlerische Werk
Michael Bltimelhubers vom Frieden er2chtet e r als einen
Aufruf an alle, sich fur das hohe Ideal der Welt "Friede
den Menschen'' einzusetzen, den Frieden anzustreben und den
Frieden zu bewahren.
Der Herr

Bundespr~sident

wird bei sich bietender Gelegen-

hei t :::;ern die Botscllaft Bl time l llu bers wei ter verkunden.

Mit vorzug li che r Ho c hachtun g

(Dr. Spath)

,_..,

. ___

(S t a a tli che-)
s~mst~g.

29. Mai 1971 " ~fi e n e r

Zei tung "

IJr.

POLITIK

12 3

standpun.kt

~ Besuchsdip)

r Der Geist darf ntcht sterben!
Get~t ht nur moglich, wo es Menschcn ~;ibt. Dem Menschen aber
i~.t daher auch d ie Entschetdung
fur oder gegen den Gl'ist aufcrleet.
Diese Priimisse vorausgesetzt. ergibt sich die Frage : 1st auller Pro
und Kontra noch das Auswcichen
in die Leugnung de~ Geistes mi:igl!ch? Die Antwort Jautet: ,Nein!"
Die Geschichte ist das grol3e zeugnls des Gelst.t>s. Wir spuren in
ihrem Gang das Kommcn des
Geist.t>s der antiken Welt dPs
Mittelalters, der Ncuzeit.' der
Neuesten Zeit und einer aile
Grenzen
sprengenden Zukunft
und wissen: Die dem Wirken des
~istes in die Speidlen greifen,
kommen unter die Rader!
Wle die Morgensonne kiindet der
neue Geist sich stets auf den
Bergspitzen an und eroberl hernach cb<>nso konsequPnt wie unau!halt.sam die Taler. DPr C'>€ist
ist wie ein Fluidum, rlas zunach;t
die Empflndsaml'n und die Wagemutigcn, Dichter, Dcnk~r . grolle
Geister und Sturmer in die Zukun!t beri.ihrt, diCJCnigen eben
dil" sich vom GPi s t erfa~scn las~
sen. Cbcr diese .' cine Trager,
dercn mPnschlichc c;rullt> sirh an
dcr ihnen au!getragenen Milllerfunktwn erwetsen mufl, wirk t dcr
Geist dann in d ie !Yia ss<', ergreift
er auch das Volk. Und wiihrend
der Geist einer Epoche in die
Breite stromt, wird auf den Zinnen der Mcnschhcit schon das
Morgenrot eines neuen Tages
sichtbar.
Und hier Hkennc-n wir das Gesetz des Geistl's : dafl cr nicht
einzufangen, nicht t>i nzuordnen,
nicht dicnstbar zu machen ist.
Dall viP!mPhr wir sclbs t ihm zu
dicnen haben, indem wir auf den
jeweiligen Anruf der ge>schichtlichen .Stunde warten. Darin nun
erweist sich, daB er groBer ist
als wir.
Der Gi?ist ist eben nicht das Produkt - das ware eine allzu einfache Erklii.rung - , sondern die
Herausforderung des Menschen.
Dall immer dann, wenn die Fraxen "einer· Generation &elost zu
sein ..schelnen, mit. einer )llc:ht
wegzuschaffenden · Folg~rfc:htig
k~t ob in der Famille, ln den
lcleinen Gemeinscha!ten, lm Zusammenleben dcr Volker, im
ZusammenstoB der gro6en Epochen neue, drangende Fragen
entstehen, ist das Zelchen jener
~ltsamen Unruhe, die der Mensch
als ein Geschenk des Geiste& In
sich tragt. Sie 1st es, die wu un-
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zufrieden sein liiBt mit jedem
Stilckwerk, die uns zum notwE'ndigen nachsten Schritt und damit
zum echten l''ortschritt zwingt.
Der Geist kommt, er weht, er ist
da, er wirkt im Stillen, im Verborgenen wie in den Stiirmen und
Umbri.ichen der Geschichte. W ir
mi.issen uns ihm i:iffnen, sein e
Forderung, mit der er nach dem
ganzen M enschen veclangt, ertragen, sonst haben wir, ehe wir
dies begret!en, das Beste u nseres
Mensc-hentums vert.an, verspiel t.
ver!oren.
Es mag wie ein Sinnbild des Geistes eines echten Aufba:.~es, eines
auf ehr!ichem Will e n tuBenden
Friedens sein, daB Osterreichs
Auflenminister Dr. Kirch<rl1Jager
l'rst kiirzlich bE'i dPm Ausflug der
SALT-Delegationen nach Kiimt en auf die 1!1~1 von M1chae l B lii ·
me lhuber , geschaffene
Slah lschn ittplakette ~Frieden~botschaft
au s Watfenstahl" hinwies. E s w a r
ein gut.cs Omen kurz vor Bcen<..ligung de>r Wien-SALT-Runde, dafl
sich
beide
D€'legation~fi.Jhrc r ,
Viz!'aullenminister
Srmjonnw
und Botschatter Smith, vo~ dem
Kuns twPrk lief beeindrurkt H't g ten , das drr Stahlschnittmei .:tt:"r
aus Steyr seineneit m it den Wo rten kommentif.'rt hath~ :
.. E in
Stuck Waffenstahl mullte bcrsten
und Raum geben fUr <'inc du rchs ichtig gehaltene BlumPngruppe
als S innbild der Liebe und d es
h i:iherrn
GeistPslebens
dcr
l\1e nschheit, das keine Gewalt d<'r
Erde auf dte Dauer zu hemmen
vermag."
Auch di e Gro13en der Welt ~ t e h c n
vor der Frage, ob sie sich zurn
G e is te bekenne n. De nn wir aile
mtissen an seine Kraft glauber'r; ·
deren Besonderhei t viellelcht Jm
Sinnbild der Blume am klarsten
sichtbar wird : Die als schutzbedi.irftiger, zarter Keirn durch die
harte Erde bricht, um s ie dann
mil ihrer Schonheit zu ertreuen.
Eben d ieses Sinnbild vereint i n
sich ja auch die heiden entscheidenden Botschaften, die Pfingsten,
das Fest des Gelstes, vetkilnd~
will:
·

Dfe Wa:hiilclt von etodt\ii9tsvon,,t· ..
Dynamik: Der Geist iat unsterb-

llch..
Und jenen Ann.tf, der darum
weiB, daB das Wirken des Gelst es
schlcksalhaft
mit
unserem
Menschsein vertlunde n ist, und
der eben deshalb so beschworend
kllngt: "LaBt den Geist nicht
sterbenl"
Peler Xuderer

Relativ seltcnc Visitcn -Grund

.,
1

MU dem bevorsuhrndeo, fiir 1. bls
~.··.
tcrminbicnrn Beauch drs
J
deut!lmen
Bundeskanzlers
\\lilly
Urandt in Ostrrrelcb wird eine ,.
g':mf'ssrn an den vor allt'm auf
.·:·._·.·,
"'lrtsC'hafllichem Gebiet sehr engen
Bt'zif'hungen zwi~chen der Buodesrepubllk Deutschland und Oslerrrlch f'her sparllche St'ric von
··
offtzlellrn Besuchen :r.wlschcn i:isterrelchlschf'n und deutschen Slaatsoherhauptern und Regit'run~tsmit
glil'dl'rn fortj!e~et:r.l. Jlie relath·e Seltf'nhrlt dil'srr ofllziellcn BesuC'he ist
- wie bl'idf'rSf'i b \on Uej!ieo"Un~ts
sdte
mehrfach
hervorg ~ hoben
wurde - darin hrgrtindet, da6 e8
7.w!schf'n 'Wi«'n und Bonn ke inerlei
smwt·rwi«'grn d e offene Probleme ,,.
giht.
',. .
3. Junl

~

D£"r hevo rstch c nd c J3esuch Brandt.s
1st sett <..IPm Kn q~ <i<>r dritte e ines
dr-utschell R r>gieru ncsch f>fs in Wie n .
Gl e ich z<.:i tig tsl •'S :ouch dcr zw£'itc
offi zit'lle He s u rlt Bra ndl ,; in d er
os te rre icht -:'·hen
Hund cs h uupt s t adt.
Einm<> l hatt e er ::o hnn a l> 1\u flenmin b tc r r • ~c-n uffl7 ie llen Osterrcich bcsuch :o bg c <t a tt..t .
R :\i\8
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:--.la d• A l>,·rhlu ll (j(. · ·~ t er rc tcl lisd1<' n
Staa 1S\ c·ru·;,J;l·., tm Jahrc- 1955 l>cgnnn d ie Kt• \~1' d t· r o ffiti dkn BL's udlc trn OktniJt' r I a:ill. Da ma ls war
Bundl's knruil'r lng. .Jul ius Ha ah
Ga.;t in Bonn . Di<' d c uL-;dwn Zei tungen. d ie d ieS('m n PSUt'h h r eitcn
Haum wid mcten. lidk n dil" Hof!nung anklin ge n, Os tcrre1ch •.md die
13u n rl f'~ rf' pu b l i k rroi ogen
g C'rneinsam
t>ir c-n ('n tsche id e nd(·n Beit rag zum
Fried e~ m Europa le isten.
~rwtd ert wurd " di ese r Besu ch im
Juni 1957 : d er d e u t..sche Hu ndeskam.ler Dr. K o nrad Ade nau e r war
Gast in Wie n . Bci dicsPr C<'lep,enhe it
unlerzeichneten der dama !ige i.ist e r reichische Aul3e nministe r Ing. 1..<."'0pold Fig! und SPm de>utschcr Amt.skollegc Heinrich von Brentano den
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Zeugen ,entlastcnu den Miiilste,

Nach den st:hweren Ang.rifferi g~gen
Verteidigungsminister
Lutge ndort
melden sich nun Persi:in lichke lte n
und Organisationen, die ftir den
Ministe r Partei e rgreifen. Interessant ist vo r alle m d ie Stellungnahme
eines soz.ialistischen Salzburge r Mandatars, und zwar des SP-A bgeord-
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eret!nete Lehrwerkstiitte fO:r !:i.len- und St.&hlbearbeltwli, erlecnte die Techoi.ken dea Gravlerena.
ZiseUeren.s und Stahl&c:hnittea, wandte aich dann
dern Mes.serschmle-dhandwerk :ru und ero!!nete.
kaum 20jahria, in Steyr eine ef&eoe Werk.ltatL
Er fand ~nnw: Die Stadt Steyr IChlckte l.hren
beg<Jbten Sohn %W' FortblldWli nach Deutschland.
Wieder daheim, fand er einen neuen Ferderer, der
den Kie!ergelahmten der chirurai..schen Kunst Theodor Billroths uberantwortete, dem nach mehreren
O~ationen der erlosM\de Eingri!f eela~. Uod
mit der voll erwacheoden Scha!!enskratt, der Bewegungs!reude, mJt dem Sprechvermligen und Lebensmut kam auch del' Ruhm. Bltimelhuber acbuf
Werke, die 1900 au! der Welt&us.stellWl& 1a Parta.
bel AusstelJWl&en in London und Wien Aufieben
erre-gten. Du A usland lodcte, aber der IdeaJJ.n
Michael Bh1melhuber blleb 1D der Heimat, die
aeiner Wiedererweckung des Sta.hlsdulJtta die breite
uod pidagogiache Basil mJt d~ Errlchtung de.
MeisteratelferJ tiir Stahlschn.ltt ia Sten pb. 1!:1
k.amen zahlreiche Besucher von .Indien bi.l Amerika.
Aber den Aruto6 zur letzten und enltcheldenden
!:ntwicklunr 1m Scha!!en des Kfinstlera J"&b du
Erlebnit d61 Erstec Weltkriep. Ala Gut. einea •
Hr,erttihren weUte er an der P'ronl Die Welt der
V~chtunr wedcte 1D 1hm die Viaion der Ver.Ohnung, des Friedens, er drlldde sidl 1m MenscbbeltsmJtleid jetzt die Domenkrone des Krie&:ea tief
1n aein Gedankengehlluse. Er wurde vom Stahlachneider :rum St.ahlbUdhaue!', der Ideen formen
wollte. Auc:h nach der Hilfe dea Wortausdrudts, der
d.ichterisdlen Sprache 1rift er. Sein Gillti&es hatte
er a ber doch im Stahl
:ru aeben, den er
tormlich entmaterlalisle.rte und Vef'lei•ti&te, all er buchstJiblich und ileichnishr..tt einen Wattenltahl, vielleicht einen
arolleren
GeschoBIplitter vom Schlachtfeld, in seine Werkltatt trur und aua
1hm aein ..rvaneeuum• formte, jene
Plakette einer A-jour&eedlnittenen
Blumencruppe, die all
Sinnbild der Liebe
durch die Spriln&e
der . barten Stab.loberftlic:he da.s Z&rte
und Bleibende erblilllen llifit. Das unHJctl&el Bllmelbaber
&efii&e Material, du
er zum Bliihen brlnren konnte, syrnbolisiert geradezu die Schwierflkeit, at.er aucb die Moglicb.keit. das erstrebte Ziel,
den Fried en, zu errelcben.
In seinem aanzen, respe-k~ebietenden Leben und
Schaffen, das ihm noch den Titel ~ines Profeuora
und den Osten-eicbi.schen Staatlpre~a 1921 tur clu
~Evangelium" einbrachte, hat Michael Blilmelhuber
beschworend urn den Welttrieden ee~en, biJI
er a.m 20. Jiin..•er 1936 die Augen tiir immer gesc::hlossen haL Sein Vermachtnis ist aber der
Mensc:hheit erhalten geblleben. Der d~e Prlsident der Osterreic:hiscben Akademie der Wislenachaft.en 5ch.rieb in aeinem Geleitwort:
,.Eisen und Stahl - 10Mt du SinnbUd barter
Gi!walt - werden in der Hand des KtinsUers zum
herrlichen Symbol der Macht del ~l.l!tes a.ber dea
Stott.
.Mein Volk', ao t&nt das Wort du Meiafera aut
af"ine-m Werke, ,n-he!:>e di.ch GtU dnl N~cUru.n~
des Hcut~ nach mGterie!l.en G~te-n zur limt-

Hohe eir.ea Leben.~ du Gri3te.s und dn- Lieber •
Mogen viele seiner Werke der Zeit durcb 1hre
Symbollk entrud<t seln - aktuell 1m intensivsten
Sinn ist sein ,.Evangelium• - die Frle-densbot.schaft
aus dem Wa!!enstahll
Prof,~ Wurm
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,Friedens- ·

botschaft"
kam

zu· spat.·..
Die von · Michael Blilmelhuber g~
schnittene ,Fri~ensbotschaft aus Wa!fenstahl• bedeutet die Wledergeburt
der Liebe aus dem Ha.B, des Leberuiglaubena aus der Mordwaffe. Er sagte
zu seiner Unica-Plakette ,.Evangeltum•: .:Daa Material, das blsher der
Vernlchtunc diente und bier den starren Boden des Materiellen darstellt.
muB symbollach Raum geben filr eln
neues, mehr dem Ideal zugewendetes
EmporblOhen des Gelsteslebens der
Menadlhelt, das keine Gewalt der
Erde aut die Dauer zu hemmeri ver-

ltlal·· .
Die 6sterrelchlsche · Michael-BUimelhuber-Gemelnde schrieb im Jahre 1960
Senator John F. Kennedy, um ibn aut
die Friedenaplakette · ,Evangellum"
aufmerksam zu machen. Mit Schrelben
vom 29. Mal 1961 erkUirte die Wiener
amerikanlsche Botsmaft, daB sie keine
MO&llchkelt sebe, den Prilsidenten
Kennedy wllhrend seines Aufenthaltes
in Wien aut die Friedensplakette aufmerksam zu machen. Genau 13 Monate
vor sefnem Tode wurde diese Plakette
dem Prlsldenten schrUWch in ErinneI'Wll &ebracht • •• ,
Am 1. April · 1964 IJchrieb Herr
E. Wiesner name114 der BlilmelhuberGemelnde an Senator Robert F. Ken-

nedy:
.,Ich erlaube mir, Sle auf eln Friedenaaymbol autmerksam zu machen,
daa tor Sie und !i}e Familie Kennedy
von besonderem Interesse sein dilrfte,
well es Ihrem verstorbenen Bruder.
dem Prllsidenten, zugedacht war. Die
Aktlon 1st dw:dl den traglschen Tod

Ihres Herrn Brude~· lnl . ~tocxen; geraten. Es wurde jedOch von wohlmelnender Selte angeregt, die Friedensplakette bel der New Yorker
Weltausstellung zu zeigen, bevor sle
der Famille Kennedy · zur Verfilgung
gestellt werden soli."
·
Der Senator beantwortete· . diesea
Schreiben am 20. 5. 1964 eigenhlridlg
und dankti! filr die zugedachte Ehrung.
Da einige Mitglleder der BlilmelhuberGemeinde befilrchteten,\ den Senator
konnte das glelche. Sclucksal tretfen
wie selnen Bruder, wurde ibm am
2. April 1968 folgendes geschrieben:
,Im glelchen Sltzungssaal des Senats
in Washington, in dem John F. Kennedy acht Jahre zuvor seine Kandidatur bekanntgegeben hatte, kilnd!gten Sie Ihre Kandidatur filr das Amt
des Prl1sldenten der Verelnlgten Staaten an. Mit einer Abschrift · melnes
Schreibens und elner Photokopie Ihrea
Antwortschrelbens m6chte lch Thnea
dieses in Erinnerung bringen, well es
tilr Ihre Wl;lhlpropagancla zweifellos
von Vortell 1st, wenn Ihnen jenes
Symbol, das Ihrem Herrn Bruder be-reits zugedacht war, jetzt tiberrelcht
wird.
Ich. erlaube mlr daher, Sle zu bitten,
die Ina Stoc:ken geratene · Angelegenhelt von New York aus in FluB bringen zu lassen, well der hiesigen Mlchael-Blilmelhuber-Gemeinde
sehr
daran gelegen 1st, daB Thnen dieses
Symbol ehestens Uberrelc:bt wird, well
es . gewissermaOen alB · eln · Gltlc:kasymbQl angesehen wird....
· Auf dieses Schreiben kam keine
Antwort mehr.
. a:-1

